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別
王
維
下
馬
飮
君
酒
、
問
君
何
之
。
君
言
不
得
意
、
歸
臥
南
山
陲
。
但
去
莫
復
問
、
白
雲
無
盡
時
。
こ
の
詩
は
、
こ
れ
か
ら
南
山
に
隱
遁
し
よ
う
と
す
る
を
見
る
詩
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
竝
大
抵
の
儀
禮
な
應
酬
の
作
と
は
、
一
線
を
畫
し
て
い
る
。
「
君
言
不
得
意
」
の
「
不
得
意
…
思
う
よ
う
な
生
き
方
が
出
來
な
い
」
と
い
う
言
の
意
味
を
、
り
手
（
作
）
は
完

に
理
解
し
、
共
感
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
作
は
そ
れ
以
上
に
隱
遁
の
理
由
を
詮
索
す
る
の
を
や
め
て
、
「
但
去
莫
復
問
」
と
い
う
慰
藉
の
言
を
差
し
出
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
他
の
言
い
分
を
聞
き
置
い
た
と
い
う
元
の
	極
な
「
他
理
解
」
で
は
な
く
、
完
に
自
己

發
な
共
鳴
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
「
別
」
詩
は
、
制
作
の
背
景
に
つ
い
て
何
も
語
る
こ
と
が
な
い
。
詩
中
に
は
、
二
人
の
登
場
人
物
が
い
る
。
一
人
は
こ
れ
か
ら
歸
隱
す
る
「
君
」
で
あ
り
、
も
う
一
人
は
「
君
」
と
酒
を
み
な
が
ら
歸
隱
の
地
と
、
歸
隱
の
理
由
を
問
い
ね
る
「
わ
た
し
」
で
あ
る
。
「
わ
た
し
」
は
、
必
ず
し
も
作
の
王
維
自
身
で
あ
る
と
決
ま
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
當
時
に
お
け
る
別
詩
の
均
作
法
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
を
否
定
す
る
明
確
な
理
由
が
な
い
以
上
（
例
え
ば
こ
れ
が
作
か
ら
別
さ
れ
た
第
三
人
稱

點
か
ら
作
ら
れ
る
樂
府
詩
で
あ
る
と
い
う
斷
の

立
）、
作
自
身
と
考
え
る
の
が
順
當
で
あ
る
。
こ
の
詩
が
體
な
背
景
を
語
ら
な
い
と
は
、
第
一
に
、
そ
の
詩
題
を
含
め
て
、

、
別 、
の 、
對 、
象 、
「
君
」
が
如
何
な
る
人
物
で
あ
る
の
か
、
ま
た
「
君
」
の
歸
隱
の
體
な
理
由
も
、
歸
隱
の
目
地
も
不
明
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
第
二
に
、

、
別 、
の 、
側 、
に
立
つ
作
王
維
の
況
も
、
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
集
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自
の
詩王
維
「
別
」
詩
論
考
松
原

つ
ま
り
制
作
の
時
期
も
地
點
も
、
ま
た
王
維
の
會
境
も
、
そ
の
一
切
が
、
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
從
っ
て
、
こ
の
詩
の
制
作
時
期
を
嚴
密
に
繋
年
す
る
こ
と
は
原
理
に
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
假
に
制
作
時
期
を
推
定
し
た
と
こ
ろ
で
畢
竟
、
憶
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
詩
に
抒
べ
ら
れ
た
心
は
、
あ
る
時
期
の
王
維
の
文
學
と
深
い

關
を
持
つ
も
の
の
よ
う
に
感
得
さ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
「
別
」
詩
が
如
何
な
る
時
期
の
文
學
の
特
	と
接

し
て
い
る
の
か
を
論
じ
て
、
せ
て
可
能
な
範
圍
で
そ
の
制
作
時
期
の
推
定
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
重
な
こ
と
は
、
本
稿
の
結
論
の
一
部
と
し
て
張
さ
れ
る
制
作
時
期
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
優
れ
た
作
品
は
、
作

の
特
定
の
意
識
況
の
中
で
の
み
形
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
、
つ
ま
り
作
品
は
、
作
の
特
定
の
意
識
と
有
機
な
一
體
性
を
保
持
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
意
識
を
共
有
す
る
作
品
同
士
は
、
制
作
時
期
そ
れ
自
體
を
同
じ
く
す
る
か
（
制
作
時
期
同
定
の
根
據
）、
も
し
く
は
そ
の
一
つ
の
意
識
が
繼
續
す
る
時
の
中
で
制
作
さ
れ
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
言
う
こ
と
。
本
稿
は
、
こ
の
一
般
な
命
題
を
、
「
別
」
詩
の
制
作
經
を
考
察
す
る
中
で
確
す
る
こ
と
を
、
も
う
一
つ
の
目
と
す
る
も
の
で
あ
る
。


さ
れ
た
「
歸
隱
の
別
」
王
維
の
こ
の
「
別
」
詩
は
、
歸
隱
す
る
人
を
見
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
い
え
ば
、
歸
隱
の
別
は
、

期
に
別
詩
が
作
ら
れ
る

な
場
面
の
一
つ
で
あ
る
（
１
）。
王
維
の
こ
の
詩
の
特
	は
、

、
均 、

、
な 、
歸
隱
の
別
詩
と
の
比
較
を
じ
て
、
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
歸
隱
す
る
を
別
す
る
詩
は
、
多
く
の
場
合
、
下 、
第 、
あ
る
い
は
干 、

、
の 、
失 、
敗 、
と
い
っ
た
明
白
な
事
由
で
里
（
田
園
）
に
撤
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
に
對
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
歸
隱
」
と
は
、

別
詩
の
作
に
よ
る
修
辭
美
言
に
ぎ
な
い
。
丘
爲
第
歸
江
東
王
維
憐
君
不
得
意
、
況
復
柳
條
春
。
爲
客
金
盡
、
家
白
髮
新
。
五
湖
三
畝
宅
、
萬
里
一
歸
人
。
知
爾
不
能
、
羞
稱
獻
臣
。
孟
六
歸
襄
陽
王
維
（
２
）
杜
門
不
復
出
、
久
與
世
疏
。
以
此
爲
良
策
、
勸
君
歸
舊
廬
。
醉
歌
田
舍
酒
、
笑
讀
古
人
書
。
好
是
一
生
事
、
無
勞
獻
子
 
（
３
）。
上
記
の
二
篇
は
、
い
ず
れ
も
王
維
の
詩
友
が
科
!に
第
し
て
故

自
の
詩
（
松
原
）
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に
歸
る
と
き
に
作
ら
れ
た
別
詩
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
の
王
維
は
、
友
人
の
挫
折
を
正
面
か
ら
慰
め
る
の
で
は
な
く
、
歸
（
故
へ
の
撤
）
を
あ
え
て
歸 、
隱 、
と 、
讀 、
み 、
替 、
え 、
る 、
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
歸
隱
を
人
生
最
善
の
擇
と
し
て
價
し
贊
美
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
を
面
に
押
し
出
し
て
い
る
の
は
「
孟
六
歸
襄
陽
」
で
あ
り
、
「
舊
廬
に
歸
る
」
こ
と
を
も
っ
て
「
良
策
」
と
す
る
點
に
よ
っ
て
、
	篇
が
貫
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
孟

然
は
、
第
を
機
に
、
眞
實
の
價
値
あ
る
人
生
を
擇
出
來
た
と
稱
讃
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
丘
爲
第
歸
江
東
」
で
は
「
五
湖
三
畝
宅
」
が
、
范
蠡
の
越
王
勾
踐
の
も
と
を
去
っ
て
五
湖
に
遁
世
し
た
故
事
を
踏
ま
え
て
、
歸
隱
こ
そ
が
良
策
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
科
の
挫
折
を
、
王
維
は
ま
す
。
し
か
し
來
た
る
べ
き
應
試
の
場
で
捲
土
重
來
を
期
待
す
る
と
い
っ
た
明
け
け
の
激
の
言
辭
を
る
の
で
は
な
く
、
故
の
田
園
を
の
よ
う
に
美
し
い
隱
遁
の
世
界
と
し
て
い
て
、
ひ
と
ま
ず
彼
の
傷
心
を
慰
撫
す
る
と
い
う
手
法
を
取
る
。
だ
が
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
歸
隱
贊
美
は
す
る
に
交

從
に
ぎ
ず
、
そ
れ
以
上
の
作
の
體
共
感
が
め
ら
れ
る
こ
と
は
稀
な
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
「

さ
れ
た
歸
隱
」
を
別
す
る
詩
が
大
勢
を
占
め
る
中
で
、
當
面
問
題
と
な
る
「
別
」
詩
が
質
で
あ
る
こ
と
明
瞭
で
あ
る
。こ
の
王
維
の
「
別
」
詩
に
言
う
「
不
得
意
」
は
、
科
の
第
の
よ
う
な
、
再
を
期
す
べ
き
「
回
復
可
能
」
な
挫
折
と
は
性
質
を
に
し
て
い
る
。
こ
の
詩
の
行
（
被

）
は
、
す
で
に
歸
隱
に
對
し
て
決
斷
を
下
し
て
い
る
。
行
す
る
王
維
は
、
彼
の
眞
意
を
ね
て
慰
留
の
余
地
を
探
る
も
の
の
、
不
首
尾
に
 わ
る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
恰
も
王
維
は
、
行
の
決
意
を
確
!す
る
た
め
に
、
そ
し
て
そ
の
決
意
の
搖
る
ぎ
な
い
正
し
さ
に
保
證
を
與
え
る
た
め
に
、
詩
中
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
「
但
去
莫
復
問
、
白
雲
無
盡
時
…
去
る
が
よ
い
、
も
う
理
由
を
訊
ね
た
り
は
す
ま
い
、
君
が
行
く
南
山
の
陲
り
に
は
、
"對
自
由
の
象
#た
る
白
雲
が
盡
き
る
こ
と
な
く
$き
上
が
っ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
行
・
王
維
の
言
%に
は
、
行
の
「
不
得
意
」
の
心
&に
對
す
る
交
辭
令
と
し
て
の
慰
安
や
鼓
'の
氣
配
は
な
く
、
む
し
ろ
十
分
の
理
解
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
體
共
鳴
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。

眞
實
の
「
歸
隱
の
別
」
王
維
の
こ
の
「
別
」
詩
は
、
如
何
な
る
場
面
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
常
識
に
見
て
最
た
る
可
能
性
は
、
親
密
な
友
人
が
、
失
意
の
裡
に
歸
す
る
の
を
見
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
と
き
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
集
52
の
失
意
と
は
、
第
や
干
の
失
敗
、
ま
た
は
そ
の
結
果
と
し
て
の
經
濟
困
と
い
う
外
因
な
挫
折
で
は
な
く
、
の
生
活
（
官
員
の
生
活
・
ま
た
右
左
眄
を
い
ら
れ
る
干
生
活
）
に
對
す
る
	因
な
倦
怠
な
い
し
は

惡
と
見
る
の
が
當
た
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
上
の
如
く
、
大
部
分
の
歸
隱
を
別
す
る
詩
は
、
修
辭
美
言
に
出
る
も
の
に
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
王
維
の
詩
集
に
は
、
「
眞
實
の
歸
隱
」
を
別
す
る
詩
も
確
か
に
存
在
し
て
い
る
。
本
稿
が
取
り
上
げ
る
「
別
」
詩
は
そ
の
方
面
の
代
表
な
存
在
で
あ
り
、
ま
た

に
讀
む
「
張
五
歸
山
」
詩
も
、
同
樣
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
張
五
歸
山
王
維
君
盡
惆
悵
、
復
何
人
歸
。
幾
日
同
攜
手
、
一
先
拂
衣
。
東
山
有
屋
、
幸
爲
荊
。
當
亦
謝
官
去
、
豈
令
心
事
。
王
維
に
は
、「
張
五
歸
宣
」「
戲
張
五
弟
」
詩
が
あ
り
、
こ
の
「
張
五
」
は
そ
の
人
で
あ
ろ
う
。
張
は
、
州
永
嘉
の
人
。
官
は
刑
部
員
外
に
至
る
。
天
寶
の
初
期
に
長
安
で
王
維
と
親
交
を
結
ん
だ
が
、
天
寶
年
に
棄
官
し
て
嵩
山
の
一
峰
、
少
室
山
の
居
に
歸
隱
し
て
、
そ
の
ま
ま
官
仕
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
王
維
の
こ
の
詩
は
、
こ
の
時
の
別
の
作
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
４
）。
詩
の
末
尾
「
當
亦
謝
官
去
、
豈
令
心
事
」
に
目
し
た
い
。
こ
れ
は
王
維
自
身
の
心
事
の
表
白
で
あ
る
。
張
は
「
一
先
拂
衣
」
、
つ
ま
り
思
い
が
け
ず
も
王
維
の
先
を
越
し
て
隱
遁
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
承
け
て
、「
か
く
な
る
上
は
自
分
も
ま
た
官
を
去
る
し
か
な
い
、
ど
う
し
て
己
れ
の
願
い
を
げ
ず
に
お
け
る
も
の
か
」
と
い
う
王
維
の
懷
が
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
張
が
す
で
に
官
に
あ
っ
た
こ
と
は
暗
默
の
提
で
あ
る
。
か
く
し
て
張
は
、
第
と
か
金
の
缺
乏
と
い
う
外
部
事
由
で
は
な
く
、
自
己
の
	部
に
熟
し
た
官
界
に
對
す
る
 惡
に
よ
っ
て
、
!體
に
棄
官
＝
歸
隱
を
"擇
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
が
、
多
く
の
、
そ
し
て
美
#さ
れ
た
$
%の
歸
隱
を
別
す
る
詩
と
は
&質
で
あ
る
の
は
、
①
$
%で
は
な
い
眞
の
歸
隱
が
、
張

自
身
の
願
'と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
點
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
以
上
に
、
②
王
維
自
身
の
歸
隱
に
對
す
る
嚮
(が
、
張

の
歸
隱
に
對
す
る
羨
'と
い
う
形
を
取
っ
て
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
重
)で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
に
は
、
い
わ
ば
自
己
を
一
段
高
*に
据
え
て
、
他
+の
余
儀
な
く
さ
れ
た
歸
,を
「
歸
隱
」
と
稱
し
て
美
#し
、
慰
撫
す
る
底
の
「
余
裕
」
は
見
ら
れ
な
い
。
却
っ
て
、
他
+の
歸
隱
の
決
斷
を
に
し
て
の
羨
'（
別
言
す
れ
ば
己
れ
の
優
柔
不
斷
に
對
す
る
慚
愧
）
の
念
が
眞
-に
綴
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
點
が
顯
.な
特
/な
の
で
あ
る
。
自
の
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（
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こ
の
「
張
五
歸
山
」
詩
に
は
、
な
お
も
う
一
つ
の
特
が
あ
る
。
張
の
體

況
（
歸
隱
の
原
因
、
歸
隱
の
目
地
）
に
つ
い
て
殆
ど
言
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
乏
し
い
況
	明
の
中
で

目
さ
れ
る
の
は
、
「
當
亦
謝
官
去
、
豈
令
心
事
」
で
あ
る
。
こ
の
二
句
は
、
作
王
維
の
張
の
歸
隱
に
對
す
る
羨
に
出
た
懷
で
あ
る
が
、
こ
こ
を
手
掛
か
り
と
し
て
張
の
歸
隱
の
動
機
を
算
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
ら
く
張
は
、
「
心
事

思
い
り
に
な
ら
な
い
」
た
め
に
「
謝
官
去
官
を
罷
め
て
歸
隱
す
る
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
張
の
歸
隱
に
つ
い
て
提
供
さ
れ
る
報
は
こ
れ
の
み
で
あ
る
。
ち
な
み
に
詩
中
に
張
の
目
地
と
さ
れ
る
「
東
山
」
は
、
特
定
の
地
點
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
謝
安
の
故
事
を
踏
ま
え
つ
つ
隱
棲
の
地
を
一
般
を
意
味
す
る
に
ぎ
な
い
（
そ
れ
が
少
室
山
と
推
測
さ
れ
る
の
は
、
詩
中
の
手
掛
か
り
に
據
っ
て
で
は
な
く
、
天
寶
年
に
、
棄
官
し
て
少
室
の
居
に
歸
り
、
出
仕
す
る
こ
と
は
な
か
た
と
い
う
傳
記
知
識
を
我
々
が
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）。
當
時
の
均
な
別
詩
と
は
、


寫
（
先
の
敍
景
）
を
作
品
の
中
核
に
据
え
る
、
至
っ
て
樣
式
さ
れ
た
表
現
を
取
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

に
げ
た
王
維
の
歸
隱
を
別
す
る
二
篇
の
詩
も
か
よ
う
に
樣
式
さ
れ
た
別
詩
で
あ
り
、
と
り
わ
け
「
丘
爲
第
歸
江
東
」
詩
の
「
五
湖
三
畝
宅
、
萬
里
一
歸
人
」
は
、
典
型
な


寫
を
實
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
確
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 期
の
別
詩
の
多
く
が
、
儀
禮
な
空
に
お
い
て
制
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
故
に
、
そ
こ
で
は
對
（
被

）
に
度
に
密
!し
た
"
#
抒
が
抑
制
さ
れ
、
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
客
#
な


寫
が
活
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
５
）。
こ
う
し
て
「
張
五
歸
山
」
詩
は
、
$
%さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
眞
實
の
歸
隱
を
別
す
る
點
と
、
別
の
體

況
（
別
の
地
點
・
行
の
目
地
・
目
行
爲
な
ど
）
を
撥
無
し
て
い
る
點
で
、
ま
た
そ
の
結
果
と
し
て
當
時
の
儀
禮
な
別
詩
の
常
套
と
な
っ
て
い
た



寫
を
&滅
さ
せ
て
い
る
點
で
、
個
性
な
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
「
別
」
詩
の
特

「
張
五
歸
山
」
詩
は
以
上
の
二
點
に
お
い
て
、「
別
」
詩
と
確
か
に
接
'を
示
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
兩
の
に
は
、
本
質
な
差
(が
あ
る
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
「
張
五
歸
山
」
詩
が
含
ん
で
い
る
體

況
は
少
な
い
と
は
い
え
、
し
か
し
皆
無
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
詩
題
に
は
、
「
張
五
」
（
張
）
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
記
名
に
よ
っ
て
、
張
に
關
す
る
傳
記
知
識
を
こ
の
詩
の
解
釋
に
)用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
幾
日
同
攜
手
」
の
語
に
よ
っ
て
、
離
別
に
先
中
國
詩
文
論
叢
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立
つ
王
維
と
張
と
の
交
が
確
言
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
張
が
こ
の
時
に
官
職
に
あ
っ
た
こ
と
が
接
に
提
示
さ
れ
（
上
）、
さ
ら
に
「
東
山
有
屋
、
幸
爲
荊
	」
に
よ
っ
て
歸
隱
の
地
に
は
す
で
に
田
園
（

園
）
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
も
明
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
張
五
歸
山
」
詩
は
そ
の
事

明
の
（
意
圖
さ
れ
た
）
乏
し
さ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
別
と
い
う
機
能
に
關
す
る
限
り
、
「
特
定
の
對
」
を
別
す
る
、
紛
れ
も
な
い

、
常 、
の 、

、
別 、
詩 、
な
の
で
あ
る
。
一
方
の
「
別
」
詩
を
見
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
行
（
＝
作
王
維
）
は
、
行
（
被

）
に
對
し
て
別
れ
の
酒
を
み
、
ま
た
歸
隱
の
理
由
を
ね
て
は
い
る
。
し
か
し
こ
の
對
と
問
答
に
は
、
離
別
の
事
件
の
體
相
（
時
期
・
場
・
行
の
況
）
が
一
つ
と
し
て
含
ま
れ
て
い
な
い
（
「
南
山
」
は
そ
れ
だ
け
で
は
一
般
名
詞
に
止
ま
る
）。
そ
し
て
歸
隱
の
理
由
と
し
て
行
が
べ
る
の
は
、
「
不
得
意
…
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
」
と
い
う
、
そ
れ
だ
け
で
は
念
な
理
由
で
し
か
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
「
不
得
意
」
は
、
第
や
金
の
缺
乏
と
い
っ
た
外
形
な
障
碍
も
、
あ
る
い
は
又
た
官
界
に
對
す
る
惡
や
倦
怠
と
い
っ
た
眞
實
の
歸
隱
願
と
結
び
つ
く


障
碍
も
そ
の
中
に
含
み
う
る
、
そ
れ
自
體
と
し
て
は
多
義
な
、
從
っ
て
空
な
言
辭
に
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
體

況
を
完
に
抹
し
た
こ
の
作
品
は
、
行
（
被

）、
あ
る
い
は
離
別
の
場
な
ど
、
離
別
の
體
な
況
を
特
定
す
る
の
は
不
可
能
な
こ
と
と
な
る
。
し 、
か 、
し 、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
「
別
」
詩
は
、
特
定
の
背
景
を
も
っ
て
制
作
さ
れ
た
作
品
と
し
て
讀
む
こ
と
が
「
可
能
」
で
あ
り
、
ま
た
「
必
」
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
謂
い
は
、
王
維
の
體
驗
＝



 
!と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
こ
の
「
別
」
詩
を
解
釋
す
べ
き
で
あ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
王
維
の
體
驗
か
ら
完
に
切
り
離
さ
れ
た

"、
も
し
く
は
個
別
性
か
ら
完
に
解
放
さ
れ
た
一
般
性
と
し
て
こ
の
詩
を
解
釋
し
て
は
な 、
ら 、
な 、
い 、
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
王
維
が
、
彼
の
歸
隱
の
意
圖
を
#得
し
て
り
出
す
そ
の
人
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
常
の
知
人
な
ど
で
は
な
く
、
そ
し
て
$ら
く
は
、
莫
%
の
親
友
で
す
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
時
點
で
あ
え
て
假
定
を
提
示
す
る
な
ら
ば
、
最
も
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
王
維
自
身
で
は
な
い
か
。
「
南
山
」
は
、
最
も
一
般
に
用
い
た
場
合
、
隱
遁
の
土
地
の
代
名
詞
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
王
維
に
引
き
付
け
る
な
ら
ば
、
そ
の
南
山
は
、
他
な
ら
ぬ
彼
の

園
＝
&川
別
業
（
６
）の
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
南
山
の
陲
り
に
隱
遁
す
る
人
物
を
王
維
自
身
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
、
解 、
釋 、
上 、
の 、
不 、
'
、
合 、
は 、
な 、
い 、
。
こ
の
解
釋
に
據
れ
ば
、「
別
」
詩
は
、
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詩
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王
維
が
自
ら
を
隱
遁
の
世
界
に
向
か
っ
て
り
出
す
、
い
わ
ば
「
自
」
の
詩
と
な
る
。
王
維
は
、
官
僚
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
思
い
は
川
別
業
の
隱
遁
へ
と
傾
い
て
い
る
。
そ
の
心
理
の
葛
を
、
架
空
の
行

と
行
と
の
問
答
を
し
て
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
、
行
の
隱
遁
に
對
す
る
決
斷
を
了
承
し
て
、
白
雲
の
き
あ
が
る
南
山
に
向
か
っ
て
り
出
す
。
「
別
」
詩
は
、
確
で
き
る
王
維
の
傳
記
	
事
實
か
ら
も
、
ま
た
彼
の
文
學
が
一
般
に
示
す
吏
隱
へ
の
性
向
か
ら
も
、
こ
の
よ
う
な
解
釋
は
十 、
分 、
に 、
可 、
能 、
な
の
で
あ
る
。
以
下
、
「
別
」
詩
が
、
王
維
が
自
ら
を
隱
遁
の
世
界
に
り
出
す
た
め
の
自
の
詩
と
假
定
し
た
上
で
、

に
必
と
な
る
の
は
、
そ
の
假
の
有
效
性
の
檢
證
で
あ
る
。

自
詩
と
し
て
の
解
釋
況
證
據
１
「
南
山
陲
・
白
雲
」
繰
り
せ
ば
、
「
別
」
詩
が
、
王
維
が
自
分
自
身
を
隱
遁
の
世
界
に
り
出
す
詩
で
あ
る
か
否
か
を
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
況
で
制
作
さ
れ
た
か
を
嚴
密
に
確
定
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
王
維
自
身
の
幾
つ
か
の
作
品
と
の
絡
を
考
察
す
る
と
き
、
こ
の
「

別
」
詩
が
王
維
の
文
學
に
占
め
る
唯 、
一 、
の 、
位 、
置 、
が
、

第
に
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
「
別
」
詩
と
の
關
わ
り
が
最
も
目
さ
れ
る
詩
は
、

の
一
篇
で
あ
る
。
南
別
業
王
維
中
頗
好
、
家
南 、
山 、
陲 、
。
興
來
獨
、
事
空
自
知
。
行
到
水
窮
處
、
坐
看
雲 、

、
時
。
偶
然
値
林
叟
、
談
笑
無
期
。
こ
の
詩
は
、
隱
遁
を
題
と
し
て
い
る
點
で
、
歸
隱
を
別
す
る
「
別
」
詩
と
同
じ
意
識
の
基
盤
の
上
に
あ
る
。
し
か
も
目
す
べ
き
は
、
二
つ
の
體
	な
點
で
「
別
」
詩
と
絡
を
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
に
、
こ
の
詩
の
題
が
『
國
秀
集
』
に
「
初
至
山
中
（
７
）」
と
あ
る
こ
と
は
、
と
り
わ
け
重
で
あ
る
。
こ
の
詩
題
に
據
れ
ば
、
こ
の
詩
は
、
南
の
別
業
に
初
め
て
移
り
ん
だ
と
き
の
制
作
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
別
」
詩
が
王
維
の
自
の
詩
で
あ
る
と
解
釋
す
る
と
き
、「
南
別
業
」
詩
と
の
關
は
最
も
明
瞭
に
な
る
。
王
維
は
「
別
」
詩
に
よ
っ
て
自
分
自
身
を
、
名
利
の
價
値
に
拘
わ
れ
る
官
人
の
世
界
か
ら
、
南
山
の
陲
り
な
る
對
自
由
の
世
界
に
解
き
放
つ
。
そ
し
て
こ
の
「
南
別
業
」
詩
は
、
王
維
が
目
指
し
た
對
自
由
の
世
界
を
、
實
地
に
確
す
る
こ
と
を
題
と
す
る
詩
と
な
る
。
こ
う
し
て
二
篇
の
詩
は
、
相
い
表
裏
す
る
關
係
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
中
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第
二
に
、
そ
の
表
裏
の
關
係
を
物
語
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
二
首
に
は
字
句
の
相
關
を
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
家
南
山
陲
」
の
句
は
、
「
別
」
詩
の
「
歸
臥
南
山
陲
」
と
明
ら
か
な
對
應
關
係
に
置
か
れ
て
い
る
。
「
南
山
陲
」
の
三
字
を
同
じ
く
す
る
の
は
、
王
維
の
詩
中
に
お
い
て
こ
の
二
篇
だ
け
で
あ
る
（
８
）。
し
か
も
「
別
」
詩
で
は
な
お
期
待
の
中
に
止
ま
っ
て
い
た
「
白 、
雲 、
無
盡
時
」
と
い
う
白
雲
に
象

さ
れ
る
對
自
由
の
境
地
は
、「
南
別
業
」
詩
で
は
「
坐
看
雲 、

、
時
」
の
句
と
	を
變
え
、
こ
こ
に
目
睹
の
光
景
と
な
っ
て
自
分
の
世
界
の
中
に

得
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
９
）。
題
の
共
性
に
加
え
て
、
こ
の
よ
う
に
字
句
上
に
も
め
ら
れ
る
相
關
は
、
單
な
る
偶
然
の
結
果
を
超
え
て
、
制
作
に
當
た
っ
た
作
の
「
意
識
の
繼
續 ＊
」
を
反
映
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
必
に
な
る
だ
ろ
う
。
＊
「
意
識
の
繼
續
」
の
最
も
分
か
り
や
す
い
形
態
は
、
時
軸
に
從
っ
た
繼
の
關
係
で
あ
り
、
「
別
」
を
承
け
て
「
南
別
業
」
が
制
作
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
意
識
の
繼
續
」
は
、
必
ず
し
も
こ
れ
の
み
に
限
定
さ
れ
な
い
。
南
山
の
別
業
に
初
め
て
移
り
ん
だ
と
き
の
作
が
「
南
別
業
」
で
あ
る
の
は
暫
く
不
動
の
も
の
と
し
て
も
、
一
方
の
「

別
」
詩
は
、
そ
の
南
山
隱
遁
に
至
る
ま
で
の
去
の
意
識
を
反
芻
す
る

で
、
時

に
は
「
南
別
業
」
に
後
れ
て
制
作
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
、
こ
の
「
意
識
の
繼
續
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
總
じ
て
、

南
山
を
隱
遁
の
世
界
と
し
て
ぶ
に
至
っ
た
「
一
つ
の

の
事
件
」
の
中
で
、
こ
の
二
篇
の
詩
が
作
ら
れ
て
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
肝
で
あ
る
。
「
南
山
陲
」
の
系
譜
宋
之
問
と
儲
光
羲
の
場
合
「
別
」
と
「
南
別
業
」
と
の
根
柢
に
存
在
す
る
意
識
の
繼
續
は
、
「
南
山
陲
」
の
用
語
の
一
に
お
い
て
、
表
面
に
ま
で
露
し
た
と
言
っ
て
良
い
。
「
南
山
」
そ
の
も
の
は
、
常
見
の
語
で
あ
る
。
ま
た
方
位
詞
「
陲
」
も
、
詩
に
少
な
か
ら
ぬ
用
例
を
持
っ
て
い
る
（
）10。
し
か
し
「
南
山
＋
陲
」
の
三
字
の
組
合
せ
は
、
現
存
す
る
詩
中
に
僅
か
に
四
例
が
見
出
だ
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
結
果
と
し
て
、
こ
の
語
を
共
有
す
る
「
別
」
「
南
別
業
」
の
相
互
に
密
接
な
關
係
が
際
立
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
用
語
は
魏
晉
南
北
期
の
詩
歌
に
見
ら
れ
ず
（
11）、
宋
之
問
の
「
陸
渾
水
亭
」
詩
に
初
め
て
現
れ
て
い
る
。
陸
渾
水
亭
宋
之
問
昔
予
登
茲
樓
、
感
愛
川
岳
奇
。
別
來
雖
云
、
夜
常
在
斯
。
更
以
沈
痼
日
、
歸
臥
南 、
山 、
陲 、
。
廬
不
可
見
、
雲
林
相
蔽
虧
。
（
陳
君
『
 
詩
補
』
七
六
五
頁
）
自
の
詩
（
松
原
）
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こ
の
洛
陽
西
南
の
郊
外
、
陸
渾
で
作
ら
れ
た
詩
に
「
南
山
」
と
あ
る
山
は
、
も
と
よ
り
長
安
の
南
山
で
は
な
く
、
中
岳
嵩
山
を
指
し
て
言
う
。
嵩
山
が
陸
渾
の
南
方
に
位
置
し
て
い
た
た
め
か
、
あ
る
い
は
「
南
山
」
が
威
嚴
あ
る
大
岳
の
代
名
詞
で
あ
っ
た
た
め
か
、
も
し
く
は
隱
遁
の
山
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
す
で
に
出
來
上
が
っ
て
い
た
た
め
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
長
安
の
南
山
以
外
に
對
し
て
も
幅
廣
く
「
南
山
」
を
稱
す
る
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
。
こ
こ
で
確
す
べ
き
は
、
王
維
の
「
南
山
陲
」
が
こ
の
宋
之
問
の
用
例
を
意
識
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
。
①
宋
之
問
は
、
初
後
期
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ
り
、
王
維
が
そ
の
存
在
を
憶
え
て
い
た
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。
ま
た
、
②
宋
之
問
が
か
つ
て
有
し
た
陸
渾
と
川
の
二
つ
の
別
業
の
中
、
王
維
が
そ
の
川
別
業
を
入
し
て
い
る
こ
と
（
12）を
考
慮
す
れ
ば
、
王
維
は
宋
之
問
に
つ
い
て
特
別
の
關
心
を
持
つ
べ
き
立
場
に
あ
っ
た
。
し
か
も
、
③
宋
之
問
の
陸
渾
に
對
し
て
王
維
の
川
と
、
詩
の
臺
は
	な
る
も
の
の
、
共
に
隱
遁
を

べ
る
文
の
中
で
「
南
山
陲
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
點
で
は
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
④
そ
し
て
何
よ
り
も
決
定
な
意
味
を
持
つ
の
は
、
王
維
の
「
別
」
詩
と
、
宋
之
問
の
「
陸
渾
水
亭
」
詩
と
が
「
歸 、
臥 、
南 、
山 、
陲 、
」
と
い
う
一
句
五
字
を
完 、

、
に 、
共 、
有 、
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
は
、
も
と
よ
り
偶
然
の
結
果
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
王
維
が
こ
の
「
南
山
陲
」
の
語
を
用
い
た
と
き
、
宋
之
問
の
用
例
を
意
識
に
繼
承
し
て
い
た
こ
と
は
、
殆
ど
疑
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
現
存
す
る
詩
に
お
い
て
上
記
の
宋
之
問
の
一
篇
を
除
く
と
き
、
王
維
の
二
篇
以
外
に
「
南
山
陲
」
の
語
が
現
れ
る
の
は
、
儲
光
羲
が
王
維
の
「
偶
然
作
六
首
」
（

に
提
示
）
に
唱
和
し
た
の
「
同
王
十
三
維
偶
然
作
十
首
（
其
二
）」
の
み
で
あ
る
。
北
山
種
松
柏
、
南
山
種
藜
。
出
入
雖
同
趣
、
向
各
有
宜
。
孔
丘
貴
仁
義
、
老
氏
好
無
爲
。
我
心

空
、
此
將
安
施
。
暫
伊
闕
、

三
伏
時
。
高
閣
入
雲
中
、

滿
池
。
自
非
我
室
、

南 、
山 、
陲 、
。
「
南
山
陲
」
は
、
そ
れ
自
體
が
罕
見
の
語
で
あ
る
。
し
か
も
加
え
て
宋
之
問
・
王
維
・
儲
光
羲
の
三
 が
そ
れ
ぞ
れ
に
繋
が
り
を
持
つ
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
語
の
使
用
に
お
い
て
も
相
互
の
影
!關
係
を
想
定
す
る
こ
と
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
當
面
の
問
題
で
あ
る
「
別
」
詩
は
こ
こ
に
暫
く
除
く
と
し
て
、
明
ら
か
に
す
べ
き
は
、
王
維
の
「
南
別
業
」
と
儲
光
羲
の
「
同
王
十
三
維
偶
然
作
十
首
」
と
、
い
ず
れ
が
早
く
「
南
山
陲
」
を
用
い
た
か
と
い
う
"後
關
係
で
あ
る
。
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
集
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理
解
の
便
宜
の
た
め
に
「
南
山
陲
」
の
用
例
を
時
系
列
に
從
っ
て
配
列
す
れ
ば
、
の
二
つ
の
可
能
性
が
あ
り
得
る
（
王
維
「
偶
然
作
六
首
」
そ
の
も
の
は
「
南
山
陲
」
の
語
を
含
ま
な
い
が
、
儲
光
羲
「
同
王
維
偶
然
作
十
首
」
と
の
時
關
係
を
示
す
た
め
に
入
す
る
）。
①
宋
之
問
「
陸
渾
水
亭
」
↓（
王
維
「
偶
然
作
」
）
↓王
維
「
南
別
業
」
↓儲
光
羲
「
同
王
十
三
維
偶
然
作
十
首
」
②
宋
之
問
「
陸
渾
水
亭
」
↓（
王
維
「
偶
然
作
」
）
↓儲
光
羲
「
同
王
十
三
維
偶
然
作
十
首
」
↓王
維
「
南
別
業
」
こ
の
二
つ
の
中
、
ぎ
に
べ
る
理
由
に
よ
っ
て
②
の
可
能
性
は
、
殆
ど
否
定
さ
れ
る
。
王
維
の
「
偶
然
作
六
首
」
は
、
開
元
一
五
年
（
七
二
七
）、
王
維
（
二
七
）
が
淇
縣
の
地
方
官
で
あ
っ
た
と
き
の
制
作
と
考
證
さ
れ
て
い
る
（
13）。
し
か
し
儲
光
羲
の
和
詩
を
、
同
時
の
も
の
と
考
る
こ
と
は
困
で
あ
る
。
儲
光
羲
が
	仕
に

第
し
た
の
は
、
そ
の
年
の
開
元
一
四
年
（
七
二
六
）、
ま
た
『
才
子
傳
校
箋
』
の
「
儲
光
羲
傳
」
（
陳
鐵
民
執
筆
）
の
推
定
に
據
れ
ば
儲
光
羲
の
生
年
は
龍
二
年
（
七
〇
六
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
冠
二
一
の
、
	仕
に

第
し
た
ば
か
り
の
年
が
、
そ
れ
ま
で
に
面
識
の
な
い
王
維
を
、
淇
縣
と
い
う
地
方
の
小
市
に
訪
ね
て
、
し
か
も
そ
の
作
に
唱
和
す
る
機
會
は
、
常
識
に
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
も
加
え
て
、
「
南
別
業
」
の
「
歸
臥
南
山
陲
」
が
宋
之
問
「
陸
渾
水
亭
」
の
一
句
を
完
に
繼
承
し
て
い
る
こ
と
が
明
し
て
お
り
（
上
）、
そ
の
繼
承
の
中
に
儲
光
羲
の
和
詩
の
介
在
を
想
定
す
る
こ
と
は
一
、
困
で
あ
る
。
こ
の
二
點
か
ら
、
儲
光
羲
の
和
詩
は
、
彼
が
天
寶
の
始
め
に
南
山
に
隱
棲
し
た
時
期
、
つ
ま
り
恰
も
同
じ
頃
に
南
山
に
別
業
を
搆
え
た
王
維
と
の
に
兩
の
交
が
確
立
し
た
時
期
に
（
14）、
王
維
の
作
「
偶
然
作
六
首
」
に
對
し
て
儲
光
羲
が
和
し
た
も
の
と
理
解
す
る
の
が
當
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
推
論
が
無
理
な
く
り
立
つ
と
き
、
儲
詩
に
現
れ
る
「
南
山
陲
」
の
語
は
、
先
に
推
定
し
た
①
の
經
路
に
よ
っ
て
王
維
よ
り
繼
承
し
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
さ
ら
に
こ
の
結
果
、
「
南
山
陲
」
の
語
を
含
む
王
維
の
二
篇
の
詩
の
關
係
は
、
儲
詩
の
影

を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
な
く
、
專
ら
王 、
維 、
自 、
身 、
の 、
中 、
に 、
完 、
結 、
す 、
る 、
問 、
題 、
と
し
て
處
理
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
南
山
陲
」
が
、
王
維
の
中
か
ら
溢
れ
出
て
儲
光
羲
の
和
詩
に
も
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
の
事
實
は
、
こ
の
語
が
王
維
の
當
時
（
天
寶
初
期
）
の
詩
思
索
の
中
で
、
關
鍵
の
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
か
ら
か
れ
る
小
結
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
自
の
詩
（
松
原
）
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王
維
が
南
別
業
に
入
っ
た
直
後
の
制
作
に
係
る
「
南
別
業
」
（
『
國
秀
集
』
題
作
「
初
入
山
中
」
）
と
、
「
別
」
詩
と
は
、
相
い
後
す
る
同
時
期
の
作
で
あ
る
。
兩
を
時
軸
上
に
緊
密
に
竝
ば
せ
る
根
據
は
、
第
一
に
、
「
南
山
陲
」
ま
た
「
（
白
）
雲
」
と
い
う
用
語
の
共
性
で
あ
り
、
第
二
に
、
隱
遁
を
語
る
そ
の
題
の
共
性
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
結
果
、
「
別
」
詩
は
王
維
が
自
ら
を
南
の
別
業
に
向
か
っ
て
り
出
す
、
い
わ
ば
自
の
詩
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

自
詩
と
し
て
の
解
釋
況
證
據
２
自
問
自
答
の
形
式
王
維
の
「
別
」
詩
は
、
	ら
く
は
自
の
詩
で
あ
る
。
こ
の



で
得
ら
れ
た
推
定
を
さ
ら
に
補
す
る
材
料
は
、
「
君
」
と
交
わ
さ
れ
る
問
答
の
形
式
（
問
・
答 、
の
二
素
の
備
！
）
で
あ
る
。
王
維
に
は
、
問
答
を
含
ん
だ
詩
が
も
う
一
篇
あ
っ
て
、
目
さ
れ
る
。
偶
然
作
六
首
（
其
三
）
日
夕
見
太
行
、
沈
吟
未
能
去
。
問 、
君 、
何 、
以 、
然 、
、
世 、

、
嬰 、
我 、
故 、
。
小
妹
日
長
、
兄
弟
未
有
娶
。
家
貧
祿

、
儲
非
有
素
。
幾
回
欲
奮
飛
、
踟
復
相
。
孫
登
長
嘯
臺
、
松
竹
有
處
。
相
去
幾
許
、
故
人
在
中
路
。
愛
染
日
已
、
禪
寂
日
已
固
。
忽
乎
吾
將
行
、
俟
云
。
こ
の
「
偶
然
作
六
首
」
は
、
開
元
一
五
年
（
七
二
七
）、
王
維
（
二
七
）
が
淇
縣
の
地
方
官
で
あ
っ
た
と
き
の
制
作
と
考
證
さ
れ
、
こ
れ
は
南
別
業
の
隱
遁
（
陳
鐵
民
「
王
維
年
譜
」
で
は
開
元
二
九
年
、
も
し
く
は
天
寶
元
年
）
に
先
立
つ
こ
と
十
四
年
で
あ
る
。
假
に
「
別
」
詩
は
「
南
別
業
」
と
同
時
の
作
と
す
る
本
稿
の
假
に
從
え
ば
、「
別
」
詩
と
「
偶
然
作
六
首
」
と
は
實
に
こ
の
十
四
年
の

に
よ
っ
て
て
ら
れ
て
、
常
識
な
 斷
と
し
て
は
、
兩
の
に
「
意
識
の
繼
續
」
を
想
定
す
る
こ
と
は
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
別
」
詩
と
「
偶
然
作
六
首
」
と
の
に
は
、
一
貫
し
た
「
意
識
の
繼
續
」
が
有
っ
た
と
考
え
た
い
。
ま
ず
そ
の
こ
と
の
傍
證
と
な
る
の
が
、


に
言
!し
た
儲
光
羲
の
「
同
王
十
三
維
偶
然
作
十
首
」
の
存
在
で
あ
る
。
王
維
と
儲
光
羲
と
の
交
"が
始
ま
っ
た
の
は
、
王
維
が
南
別
業
を
取
得
し
た
直
後
の
天
寶
初
期
と
考
え
ら
れ
る
（
上
#）。
そ
の
時
期
の
王
維
の
作
に
「
南
別
業
」
が
あ
り
、
ま
た
「
別
」
も
同
時
の
作
と
思
し
い
。
一
方
、
儲
光
羲
の
「
同
王
十
三
維
偶
然
作
十
首
」
は
、
ほ
ぼ
確
實
な
推
定
と
し
て
、
①
こ
の
時
期
（
天
寶
初
年
後
）
に
王
維
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
偶
然
作
六
首
」
に
$和
し
た
も
の
で
あ
り
、
②
そ
の
和
詩
に
現
れ
る
「
南
陲
」
は
、
王
維
の
「
南
別
業
」「
別
」
詩
か
ら
%摘
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
儲
光
羲
の
「
同
王
十
三
維
偶
然
作
十
首
」
の
存
在
に
よ
っ
て
、
「
偶
然
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
集
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作
六
首
」
は
、
そ
れ
か
ら
十
四
年
後
の
「
南
別
業
」
「
別
」
と

絡
を
ず
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る ＊
。
＊
王
維
は
儲
光
羲
に
「
偶
然
作
六
首
」
を
示
し
て
唱
和
を
求
め
た
と
き
、
同
時
に
こ
の
二
篇
も
披
露
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
論
理
に
は
、
隱
遁
の
思
い
を
綴
っ
た
新
作
の
二
篇
を
披
露
し
た
と
き
に
、
そ
れ
と
題
上
の
關

の
深
い
	作
「
偶
然
作
六
首
」
を
も

せ
て
示
し
た
と
考
え
る
の
が
推
理
の
自
然
で
あ
る
。
儲
光
羲
の
和
詩
に
「
南
山
陲
」
の
語
が
現
れ
る
の
は
、
「
偶
然
作
六
首
」
と
「
南
別
業
」
「
別
」
と
が
、
王
維
の
「
意
識
の
繼
續
」
の
中
で
有
機
に
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
な
お
附
言
す
れ
ば
、
そ
の
儲
詩
に
「
暫
伊
闕
」
と
し
て
洛
陽
の
地
名
が
見
え
る
こ
と
が
不
可
解
と
な
る
が
、
こ
れ
に
關
し
て
は
、
儲
光
羲
の
田
園
が
そ
も
そ
も
洛
陽
に
在
っ
た
こ
と
以
外
に
、
お
そ
ら
く
王
維
が
自
作
の
二
篇
以
外
に
も
宋
之
問
の
「
陸
渾
水
亭
詩
」
を
儲
光
羲
に
示
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
理
由
と
し
て
推
測
さ
れ
る
。
で
は
「
偶
然
作
六
首
」
と
「
別
」
詩
と
を
十
余
年
の
時
を
て
て
結
び
付
け
る
王
維
の
「
意
識
の
繼
續
」
と
は
、
體
に
ど
の
よ
う
に
跡
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
目
さ
れ
る
の
は
、「
偶
然
作
六
首
」
其
三
が
「
日
夕
見
太
行
、
沈
吟
未
能
去
。
問
君
何
以
然
、
世
嬰
我
故
」
と
い
う
問
答
を
含
む
點
で
あ
る
。
太
行
山
を
見
て
は
隱
遁
の
思
い
が
る
が
、
「
世
」
（
以
下
に
べ
る
弟
妹
の
扶
）
に
拘
わ
れ
て
思
い
を
げ
ら
れ
な
い
と

べ
る
こ
の
一
段
は
、
問
答
形
式
に
よ
っ
て
行
す
る
。
こ
の
「
偶
然
作
六
首
」
は
他
と
の
關
係
の
中
で
交
わ
さ
れ
た
作
品
（
應
酬
の
作
）
で
は
な
い
。
と
な
れ
ば
こ
の
問
答
は
、
他
と
交
わ
し
た
そ
れ
で
は
な
く
、
自
問
自
答
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
自
問
自
答
の
形
式
を
借
り
な
が
ら
、
王
維
は
隱
遁
と
い
う
人
生
の
擇
の
に
し
た
逡
の
思
い
を
、
吐
露
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
隱
遁
へ
の
決
斷
を
め
ぐ
る
問
答
は
、
「
別
」
詩
の
「
問
君
何
之
。
君
言
不
得
意
、
歸
臥
南
山
陲
」
と
の
似
を
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
（
15）。
も
っ
と
も
、
他
（
被

）
と
の
關
係
を
提
と
す
る
別
の
詩
で
は
、
こ
の
種
の
問
答
も
、
そ
の
他
と
の
に
交
わ
さ
れ
た
も
の
と
解
釋
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
「
別
」
詩
に
限
れ
ば
、
こ
れ
が
そ
も
そ
も
他
を
別
し
た
詩
で
あ
る
明
證
（
痕
跡
）
は
な
く
、
自
の
詩
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
こ
の
問
答
は
、
實
態
と
し
て
は
自
問
自
答
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
篇
に
現
れ
る
隱
遁
を
め
ぐ
る
自
問
自
答
に
僅
か
に
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

に
お
い
て
は
隱
遁
が
畢
竟
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
し
、
後
に
お
い
て
は
隱
遁
の
決
意
を
確
す
る
と
い
う
、
正
反
自
の
詩
（
松
原
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對
の
歸
を
見
る
こ
と
に
ぎ
な
い
。
か
く
し
て
作
王
維
に
お
い
て
、
隱
遁
へ
の
決
斷
を
め
ぐ
る
こ
の
二
つ
の
自
問
自
答
は
、
無
關
係
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
意
識
の
中
で
は
十
余
年
の
年
を
て
な
が
ら
も
、
互
い
に
映
發
し
、
隱
遁
へ
の
決
意
に
向
か
っ
て
傾
斜
を
深
め
る
心
理
の

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
詩
と
し
て
の
解
釋
況
證
據
3
「
別
」
と
い
う
命
題
こ
の
「
別
」
詩
が
自
の
詩
で
あ
る
こ
と
を
客
	

に
保
證
す
る
材
料
と
し
て
、
そ
の
「
別
」
と
い
う
命
題
方
法
に
も
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
命
題
は
、
多
く
の
場
合
、
行
（
被

）
を
明
記
す
る
こ
と
が
無
く
、
こ
の
點
で
、
自
の
詩
を
作
る
上
で
大
き
な
便
宜
を
提
供
し
た
に
相
な
い
の
で
あ
る
。
『

詩
』
收
の
詩
で
、
詩
題
中
に
「
別
」
の
二
字
を
含
む

別
の
詩
は
凡
て
八
七
首
（
）16。
そ
の
ほ
ぼ
八
を
占
め
る
六
八
首
は
、
別
の
對
象
（
被

）
を
示
し
て
い
な
い
（
17）。
つ
ま
り
詩
題
が
「
別
」
の
二
字
の
み
で
あ
る
か
、
王
維
「
鵠
歌
別
」
・
儲
光
羲
「
洛
陽
東
門
別
」
の
よ
う
に
修
語
を
添
え
た
だ
け
の
も
の
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
別
」
と
い
う
命
題
は
、
代
に
お
い
て
、
對
（
被

）
の
記
名
を
必
と
し
な
い
命
題
方
法
で
あ
っ
た
（
18）。
こ
の
傾
向
は
詩
題
の
文
（
又
作
）
に
目
す
る
と
き
、
一
明
ら
か
に
な
る
（
『

詩
』
に
據
る
）。
王
維
「


、
毋 、
潛 、
第

」
↓一
作
「
別
」
王
維
「
齊
州


、
二 、
」
↓一
作
「
別
」
李
白
「
崔 、
氏 、
昆 、
季 、
之
金
陵
」
↓一
作
「
秋
夜
崔
八
丈
水
亭
別
」
こ
の
三
首
は
、
原
題
で
は
そ
れ
ぞ
れ
對
の
體

な
人
名
「
毋
潛
」「
二
」「
崔
氏
昆
季
」
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
別
」
と
改
め
ら
れ
た
文
で
は
、
そ
の
人
名
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
別
」
と
い
う
命
題
が
、
對
の
記
名
を
條
件
と
は
し
な
か
っ
た
こ
と
を
、
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
と
し
て
、

、
極 、


、
に
は
轉
寫
の
に
本
來
の
詩
題
の
一
部
（
人
名
）
が
失
わ
れ
た
と
き
、
そ
の
別
詩
の
詩
題
を
便
宜

に
略
し
て
「
別
」
と
題
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
積 、
極 、


、
に
こ
の
特
 を
活
用
す
る
と
き
に
は
、
對
の
記
名
を
意
識

に
!け
る
場
合
に
も
、
命
題
「
別
」
は
、
作
に
便
宜
を
提
供
し
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
自
の
詩
題
と
し
て
こ
の
「
別
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
對
（
被

）
の
記
名
を
回
!で
き
る
と
い
う
正
し
く
點
に
由
來
す
る
。
中
國
古
典
詩
に
は
「
自
」
と
い
う
命
題
方
法
が
"立
し
な
か
っ
た
た
中
國
詩
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に
（
）19、
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
命
題
「
別
」
の
活
用
さ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
李
白
の
「
渡
荊
門
別
」
「
陵
行

別 （
20）」
は
、
從
來
、
自
詩
と
し
て
の
解
釋
が
唱
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
自
の
詩
と
し
て
讀
む
と
き
、
最
も
自
然
な
解
釋
が
得
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち

は
、
故
な
る
蜀
の
出
口
で
あ
る
荊
門
に
お
い
て
、
ま
だ
知
ら
ぬ
世
界
＝
楚
に
向
か
っ
て
、
自
ら
の
立
ち
を

行
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
後
は
、
玄
宗
の
宮
か
ら
	放
さ
れ
た
作
が
、
最
後
に
長
安
を
振
り

る
陵
の
岐
路
に
立
っ
て
、
玄
宗
に
別
れ
を
げ
つ
つ
自
己
を

長
安
か
ら
り
出
す
の
で
あ
る
（
21）。
本
稿
は
こ
の
王
維
の
「
別
」
詩
を
、
自
の
詩
と
解
釋
す
る
立
場
に
あ
る
が
、
命
題
「
別
」
が
そ
も
そ
も
別
の
對
を
記
名
す
る
必
が
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
自
の
詩
に
當
な
命
題
と
も
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
本
稿
の
張
に
對
し
て
、
最
も
客

な
補
材
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
結
語
「
別
」
詩
は
、
王
維
の
集
中
の
名
作
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
詩
が
自
の
詩
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
王
維
が
自
ら
を
南
山
と
い
う
隱
遁
の
世
界
に
り
出
す
と
き
の
詩
と
見
る
と
き
に
、
最
も
整
合
な
解
釋
を
得
ら
れ
る
こ
と
を
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
歸
隱
を
別
す
る
詩
で
あ
る
。
し
か
し
當
時
の
大
部
分
の
歸
隱
を
別
す
る
詩
は
、
そ
の
實
、
科
の
第
な
ど
の
理
由
で
已
む
を
得
ず
故
に
撤
す
る
不

を
別
す
る
も
の
で
る
。
そ
こ
で
は
歸
隱
は
、
「
や
む
を
得
ざ
る
故
へ
の
撤
」
を
美
す
る
修
辭
法
に
ぎ
な
か
っ
た
。
一
方
、
こ
の
「
別
」
詩
は
、
そ
の
中
で
交
わ
さ
れ
る
作
（

）
と
對
（
被

）
と
の
問
答
を
し
て
、
對

の
歸
隱
の
意
思
が
明
確
に
表
明
さ
れ
て
お
り
、
眞
實
の
歸
隱
の
別
と
い
う
こ
の
點
で
、
特

な
位
置
を
占
め
る
こ
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
少
數
と
は
言
え
、
王
維
集
に
は
こ
れ
以
外
に
も
、
例
え
ば
「
張
五
歸
山
」
の
よ
う
に
眞
實
の
歸
隱
を
別
す
る
詩
も
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
「
張
五
歸
山
」
に
し
て
も
、
畢
竟
、
張
と
い
う
特
定
さ
れ
た
對
を
行
す
る
、
い
わ
ば
「
常
」
の
別
の
詩
に
留
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
對
し
て
こ
の
「
別
」
詩
は
、
特
定
の
對
を
持
た
ず
、
ま
た
別
の
體
な
況
の
一
切
を
明
ら
か
に
し
な
い
作
品
で
あ
り
、
別
と
い
う
機 、
能 、
に
し
て
み
れ
ば
、
兩
の
 に
は
本
質
な
徑
庭
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
別
」
詩
に
つ
い
て
、
自
詩
の
解
釋
が
提
出
さ
れ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
詩
に
對
し
て
自
詩
と
し
て
の
解
釋
を
與
え
る
こ
と
（
ま
た
そ
の
解
釋
に
反
駁
を
加
え
る
こ
と
）
そ
の
こ
と
自
體
は
、
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
「
別
」
詩
の
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
憶
測
に
基
づ
自
の
詩
（
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く
議
論
と
は
元
を
に
し
て
、
自
詩
と
し
て
の
解
釋
が
最
も
當
な
解
釋
で
あ
る
こ
と
、
な
い
し
は
唯
一
の
必
然
な
解
釋
で
あ
る
こ
と
を
論
ず
べ
き
、
幾
つ
か
の
況
證
據
が
存
在
し
て
い
る
。
第
一
は
、
「
南
別
業
」
詩
と
の
①
	題
（
隱
遁
）
に
、
ま
た
②
用
語
（
「
南
山
陲
」
「
（
白
）
雲
」
）
に
示
さ
れ
た
密
接
な
關
係
で
あ
る
。
こ
の
詩
題
は
、
『
國
秀
集
』
に
は
「
初
至
山
中
」
に
作
り
、
王
維
が
南
山
の
別
業
に
初
め
て
隱
遁
し
た
と
き
の
作
品
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
別
」
詩
は
、
王
維
が
南
別
業
に
隱
遁
を
決
意
し
、
そ
の
世
界
に
自
ら
を
り
出
す
と
き
の
作
品
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
隱
遁
を
め
ぐ
る
問
答
の
存
在
で
あ
る
。
王
維
は
、
南
別
業
隱
遁
の
十
余
年
以

、
淇
縣
の
地
方
官
と
な
っ
て
い
る
と
き
に
「
偶
然
作
六
首
」
を
作
っ
て
い
る
。
そ
の
第
二
首
に
は
隱
遁
を
め
ぐ
る
問
答
が
展
開
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
別
」
詩
の
問
答
の
先
蹤
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
「
偶
然
作
六
首
」
と
そ
の
十
余
年
後
の
「
別
」
詩
と
の

に
は
、
隱
遁
を
め
ぐ
る
「
意
識
の
繼
續
」
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
推
定
は
、
儲
光
羲
の
「
同
王
十
三
維
偶
然
作
十
首
」
の
存
在
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
詩
は
、
唱
和
と
い
う
行
爲
を

し
て
王
維
の
「
偶
然
作
六
首
」
と
繋
が
る
と
共
に
、
一
方
で
は
、
「
南
山
陲
」
の
用
語
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
南
別
業
」
お
よ
び
「
別
」
詩
と
繋
が
る
の
で
あ
る
。
こ
の
中
項
の
存
在
は
、「
偶
然
作
六
首
」
と
「
南
別
業
」
「
別
」
詩
と
の
	題
（
隱
遁
）
の
似
を
超
え
た
、
作
の
「
意
識
の
繼
續
」
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
第
三
と
し
て
、
「
別
」
と
い
う
命
題
法
に
も
目
し
た
。
こ
の
命
題
「
別
」
に
は
、
別
の
對
象
（
被

）
の
記
名
を
必
と
し
な
い
と
い
う
特
が
あ
る
。
一
方
、
中
國
古
典
詩
に
は
「
自
」
と
い
う
命
題
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
制
の
中
で
自
の
詩
を
作
ろ
う
と
す
る
と
き
に
、
「
別
」
と
い
う
命
題
は
大
き
な
便
宜
を
詩
人
に
提
供
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
李
白
の
「
渡
荊
門
別
」
「
陵
行

別
」
の
二
篇
は
、
筆
の
理
解
に
據
れ
ば
、
李
白
自
身
に
向
け
ら
れ
た
自
の
詩
で
あ
る
（

21參
照
）。
こ
う
し
た
作
例
は
、
王
維
の
こ
の
「
別
」
と
い
う
命
題
を
る
詩
の
解
釋
に
お
い
て
も
、
十
分
に
示
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
の
こ
と
は
、
王
維
の
「

別
」
詩
に
自
詩
と
し
て
の
解
釋
を
與
え
る
際
に
、
客

な
保
證
を
與
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
複
數
の
況
證
據
が
こ
の
詩
の
一
點
に
お
い
て
積
さ
れ
て
い
る
と
き
、
こ
の
「
別
」
詩
は
、
南
山
の
別
業
に
隱
遁
す
る
に
際
し
て
王
維
が
自
ら
を
別
し
た
詩
で
あ
る
、
と
結
論
す
る
こ
と
は
最
も
當
な
斷
と
な
る
だ
ろ
う
。
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
（
１
）
別
詩
が
制
作
さ
れ
る
場
面
は
、
①
赴
任
、
②
應
試
、
③
歸
隱
、
④
省
覲
、
等
が
一
般
で
あ
る
。
（
２
）
『

詩
』
で
は
「
一
作
張
子
容
詩
」
ま
た
『
瀛
奎
律
髓
』
で
は
作
を
張
子
容
と
す
る
が
、
な
お
陳
鐵
民
『
王
維
集
校
』（
中
書
局
、
一
九
九
七
年
）
八
五
頁
、
	培
基
『

詩
重
出

收
考
』
（
陝
西
人
民
育
出
版
、
一
九
九
六
年
）
が
と
も
に
李
嘉
言
『
古
詩
初
探
・

詩
校
讀
法
』
の
考
證
を
支
持
し
て
王
維
の
作
と
す
る
の
に
、
從
う
。
（
３
）
「
子
を
獻
ず
」
と
は
、
司
馬
相
如
が

の
武
に
「
子
賦
」
を
獻
じ
て
提
を
願
っ
た
こ
と
を
言
い
、
後
世
、
一
般
に
干
活
動
を
指
す
。
（
４
）
參
照
：
『
才
子
傳
校
箋
』
第
一
冊
三
五
八
頁
（
傅

執
筆
）
。
な
お
王
維
の
集
中
に
は
張
と
の
應
酬
の
詩
が
部
で
七
首
あ
り
、
こ
の
人
物
は
、
王
維
の
詩
友
と
い
っ
て
も
良
い
存
在
で
あ
る
。
（
５
）

期
の
別
詩
が

、

、

、
寫 、
（
沿 、
路 、
の 、
敍 、
景 、
）
を

な
表
現
手
法
と
し
て
樣
式
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
關
し
て
、
筆
は
に
關
係
の
專
論
を
發
表
し
て
い
る
。
參
照
：
拙
稿
「
六
期
に
お
け
る
離
別
詩
の
形


の
臺
閣
詩
人
と
別
詩
の
完
」
（
中
國
詩
文
究
會
『
中
國
詩
文
論
叢
』
第
十
四
集
一
九
九
五
年
一
〇
 ）。
同
「
別
に
お
け
る
「
」
と
「
別
」
高
!
別
詩
論
考
」（
同
第
一
九
集
二
〇
〇
〇
年
一
二
 ）。
な
お
後
の
拙
論
第
三
"に

、

、

、
寫 、
の
意
味
を
以
下
の
よ
う
に
#
括
し
た
：
「
～
」
詩
の
$べ
る
言
辭
が
「
理
性
な
%
&」
だ
け
で
あ
っ
て
は
、
文
學
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
不
足
し
て
い
る
離
別
の
場
に
相
應
し
い
'
(を
補
償
し
、
擬
似
に
惜
別
の
氣
分
を
演
出
す
る
の
が
、
「
沿
路
の
敍
景
」
だ
っ
た
と
理
解
し
て
良
か
ろ
う
。
別
の
詩
に
現
れ
る
「
沿
路
の
敍
景
」
と
は
、
作
の
惜
別
の
想
念
が
、
予
定
さ
れ
た
)
の
風
景
の
中
を
、
對
の
影
と
手
を
携
え
な
が
ら
辿
る
こ
と
を
演
出
す
る
、
計
算
さ
れ
た
抒
'の
樣
式
な
の
で
あ
る
。（
三
九
頁
）
（
６
）
王
維
の
詩
に
現
れ
る
「
*南
別
業
」
と
「
+川
別
業
」
は
、
傳
統

に
は
同
じ
く
+川
,を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
な
お
-年
の
傳
記

究
で
は
、
+川
別
業
の
取
得
以
に
、
こ
れ
と
は
別
に
山
中
の
.
處
（
*南
別
業
）
が
あ
っ
た
と
考
え
る
/が
大
勢
を
占
め
る
。
代
表

な
論
考
に
は
、
陳
貽
0「
王
維
生
1事
迹
初
探
」（『
文
學
2
3』
4刊
第
６
輯
一
九
五
八
年
）、
ま
た
陳
鐵
民
『
王
維
新
論
』（
北
京
師
範
學
院
出
版
「
王
維
生
1五
事
考
5」、
一
九
九
〇
年
）。
も
っ
と
も
本
稿
の
論
旨
に
は
、
兩
地
/の
當
否
は
直
接
の
關
係
を
持
た
な
い
。
（
７
）
『
國
秀
集
』
は
天
寶
三
載
以
の
作
品
を
收
め
て
お
り
、
こ
の
詩
の
制
作
時
期
が
6く
と
も
天
寶
三
載
以
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
同
時
代
の
7纂
で
あ
る
『
國
秀
集
』
に
「
初 、
至 、
山 、
中 、
」
と
い
う
詩
題
で
8
9
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
當
初
の
詩
題
が
こ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
（
８
）
北
京
大
學
語
言
文
學
系
の
「

詩
電
子
檢
索
系
統
（
『

詩
補
7』
を
含
む
）」
の
檢
索
結
果
に
據
れ
ば
、「
南
山
陲
」
の
用
例
は
上
記
の
王
維
の
二
篇
以
外
に
は
、
宋
之
問
「
陸
渾
水
亭
」（『

詩
補
7』
七
六
五
頁
）
と
儲
光
羲
「
同
王
十
三
維
偶
然
作
十
首
（
其
二
）
」
の
二
自
の
詩
（
松
原
）
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篇
が
あ
る
の
み
。
な
お
こ
の
儲
光
羲
詩
は
、
王
維
の
「
偶
然
作
六
首
」
に
對
す
る
和 、
詩 、
で
あ
る
こ
と
が
目
さ
れ
る
。
（
９
）
「
白
雲
」
は
、
王
維
の
詩
の
中
で
は
、
と
り
わ
け
隱
遁
の
世
界
で
あ
る

、
南 、
山 、
と 、
不 、
可 、
分 、
の 、
關 、
係 、
に
お
い
て
現
れ
る
。
こ
の
「
南
別
業
」
詩
以
外
に
も
、「
歸
川
作
」
詩
に
「
悠
然
山
、
獨
向
白 、
雲 、
歸
」、
「
南
山
」
詩
に
「
白 、
雲 、
迴
合
、
靄
入
看
無
」
、
「
早
秋
山
中
作
」
詩
に
「
寂
寞
柴
門
人
不
到
、
空
林
獨
與
白 、
雲 、
期
」、「
答
裴
	
口

雨
憶
南
山
之
作
」
詩
に
「
君
問
南
山
、
心
知
白 、
雲 、
外
」
、
川
集
の
「
欹
湖
」
詩
に
「
湖
上
一
回
首
、
山
卷
白 、
雲 、
」
、
「
山
中
寄
弟
妹
」
詩
に
「
郭
遙
相
、
唯
應
見
白 、
雲 、
」
。
と
す
れ
ば
、
隱
遁
を
題
と
す
る
「
別
」
詩
に
現
れ
る
「
白
雲
」
も
、
そ 、
れ 、
自 、
體 、
と
し
て
す
で
に
、
南
山
を
暗
示
す
る
表
象
と
理
解
す
る
こ
と
も
出
來
る
で
あ
ろ
う
。
（
10）
北
京
大
學
中
文
系
「

詩
電
子
檢
索
系
統
」
に
據
れ
ば
『

詩
』
體
で
五
十
篇
に
「
陲
」
字
が
用
い
ら
れ
る
。
な
お
王
維
の
用
例
に
限
れ
ば
、
「
別
」
「
南
別
業
」
以
外
に
さ
ら
に
「
從
軍
行
」
「
李
陵
詠
（
時
年
十
九
）」
の
合
四
首
。
（
11）
北
京
大
學
中
國
語
言
文
學
系
の
「

詩
電
子
檢
索
系
統
」
に
附
屬
す
る
『
先
秦
魏
晉
南
北
詩
』
の
檢
索
シ
ス
テ
ム
で
は
、「
南
山
陲
」
の
用
例
は
な
い
。
（
12）
『

書
』
卷
一
九
〇
「
王
維
傳
」
に
「
得
宋
之
問
田
別
墅
、
在
口
」。
（
13）
陳
鐵
民
「
王
維
年
譜
」
七
頁
に
據
れ
ば
、
王
維
の
「
偶
然
作
六
首
」
は
、
そ
の
第
三
首
の
「
日
夕
見
太
行
、
…
…
孫
登
長
嘯
臺
」
を
根
據
に
、
太
行
山
と
孫
登
の
長
嘯
臺
（
河
南
輝
縣
西
北
の
蘇
門
山
）
の
雙
方
に
接
し
た
淇
縣
の
地
に
お
け
る
制
作
と
す
る
。
ま
た
張

『
王
維
年
譜
』（
學
林
出
版
、
一
九
八
八
年
）
も
陳
鐵
民
の
見
解
に
同
。
（
14）
王
維
と
儲
光
羲
の
結
識
時
期
は
、
天
寶
の
初
期
で
あ
ろ
う
。
兩
の
交
時
期
を
確
實
に
示
す
作
品
は
、
儲
光
羲
「
上
茨
期
王
維
補
闕
」
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
秋
の
作
で
あ
る
（
詩
中
に
「
叢
秋 、
蝶
多
」）。
ま
た
こ
こ
で
王
維
を
補 、
闕 、
（
王
維
が
左
補
闕
の
官
に
あ
っ
た
の
は
天
寶
元
年
春
か
ら
天
寶
四
載
春
）
の
官
名
で
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
兩
の
交
は
、
く
と
も
天
寶
三
載
秋
ま
で
に
は
 立
し
た
。
（
15）
詩
中
の
問
答
は
、
「
問
」
の
み
の
も
の
は
多
い
が
、
「
問
」
「
答 、
」
の
兩
を
!備
し
た
作
例
は
極
め
て
少
數
に
止
ま
る
。
そ
の
少
な
い
中
の
代
表
例
と
し
て
、
王
維
の
「
別
」
詩
の
以
外
に
、
陶
淵
明
「
飮
酒
」
の
「
問
君
何
能
爾
、
心
地
自
僻
」
、
李
白
「
山
中
問
答
」
の
「
問
余
何
意
栖
碧
山
、
笑
而
不
答
心
自
"」
。
#然
と
し
た
印
象
で
あ
る
が
、
隱 、
遁 、
の 、
意 、
思 、
を 、
確 、
$
、
す 、
る 、
文 、
%
、
に
し
ば
し
ば
こ
う
し
た
問
答
形
式
が
活
用
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
と
は
傾
向
を
&に
す
る
も
の
と
し
て
、
杜
甫
「
兵
車
行
」
の
「
'傍
(
問
行
人
、
行
人
但
云
點
行
)」、「
新
安
吏
」
の
「
借
問
新
安
吏
、
縣
小
更
無
丁
」、「
潼
關
吏
」
の
「
借
問
潼
關
吏
、
修
關
*備
胡
」
。
こ
れ
ら
新
樂
府
系
の
作
品
は
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
確
保
す
る
た
め
に
こ
う
し
た
紀
聞
の
手
法
を
活
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
+
,の
陶
淵
明
・
王
維
・
李
白
の
詩
中
の
問
答
と
は
、
制
作
意
圖
が
く
&な
る
。
（
16）
そ
も
そ
も
命
題
「
別
」
を
用
い
た
詩
は
、
「
～
」
の
詩
に
比
べ
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
集
66
て
作
品
數
が
格
段
に
少
な
い
。
王
維
と
同
時
期
の
孟
然
・
王
昌
齡
・
杜
甫
、
お
よ
び
稍
や
後
れ
る
劉
長
卿
・
錢
・
李
嘉
・
皇
甫
曾
に
は
そ
も
そ
も
「
別
」
の
二
文
字
を
含
ん
だ
詩
題
が
存
在
し
て
い
な
い
。
（
17）
北
京
大
學
中
文
系
「

詩
電
子
檢
索
系
統
」
に
據
れ
ば
、
詩
題
中
に
「
別
」
の
二
字
を
含
ん
だ
別
詩
は
、
部
で
八
七
首
。
そ
の

譯
は
、
①
詩
題
中
に
別
の
對
象
を
「
別
～
」
の
形
で
示
す
も
の
は
一
五
首
（
「
別
友
人
」
の
よ
う
に
單
に
「
友
人
」
と
あ
る
も
の
も
含
む
）
、
②
「
答
（
ま
た
は
酬
）
～
別
」
の
形
で
、
	接

に
對
象
を
示
す
も
の
は
四
首
、
③
別
の
對
象
を
く
示
さ
な
い
も
の
は
六
八
首
で
あ
る
。
（
18）
魏
晉
南
北
期
の
事
は
、
代
と
稍
や
な
る
。
北
京
大
學
中
文
系
「

詩
電
子
檢
索
系
統
」
が
そ
の
一
に
提
供
す
る
『
先
秦
魏
晉
南
北
詩
』
の
檢
索
系
統
に
據
れ
ば
、
「
別
」
が
詩
題
に
現
れ
る
詩
は
部
で
二
一
首
。
こ
の
う
ち
「
別
～
」
と
し
て
別
の
對
象
を
明
記
す
る
も
の
は
、

數
の
一
〇
首
に
上
る
。
（
19）
例
え
ば
「
自
序
」「
自
祭
」「
自
」
の
語
は
存
在
す
る
が
、「
自
」
の
語
は
、
か
つ
て
存
在
し
て
い
な
い
（
20）
「
渡
荊
門
別
」
：
「
渡
荊
門
外
、
來
從
楚
國
。
山
隨
野
盡
、
江
入
大
流
。
下
飛
天
鏡
、
雲
生
結
樓
。
仍
故
水
、
萬
里

行
舟
」
。
「
陵
行
別
」
：
「
君
陵
亭
、
水
流

。
上
有
無
之
古
樹
、
下
有
傷
心
之
春
。
我
向
秦
人
問
路
岐
、
云
是
王
粲
南
登
之
古
。
古

綿
走
西
京
、
紫
闕
日
 雲
生
。
正
當
今
夕
斷
腸
處
、
驪
歌
愁
!不
"聽
」。
（
21）
參
照
：
拙
稿
「
李
白
陵
行
別
考
」（
予
定
：
『（
專
大
）
人
文
論
集
』
七
〇
號
、
二
〇
〇
二
年
三
）。
こ
の
文
章
に
お
い
て
、「
渡
荊
門
別
」
「
陵
行
別
」
が
自
詩
と
し
て
解
釋
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
た
。
自
の
詩
（
松
原
）
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